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     The "Media Expression Workshop 1" covered in this 
section is a practical subject implemented at the Faculty of 
Intercultural Communication at Hosei University, and the 
author has been in charge of this subject since 2007. 
     The faculty takes a course system that divides subjects 
into four categories: information culture, representation 
culture, language culture, and international community. The 
subject is a specialized subject of the representation culture 
course among them and is one of the "Media Expression 
Workshops 1, 2, and 3," which is a training subject. The 
"Media Expression Workshop 1," which I am in charge of, 
is a practical art lesson on contemporary art, and the theme 
is, in particular, ideas and concepts when artists create 
works and how to gather materials through fieldwork. 
     In this course, students will practice using general 
materials and tools, such as smartphones, paper, and 
pencils so that they do not use specialized tools and 
materials for specialists and do not specialize in art but can 
efficiently work on them. In addition, the classroom for 
practice is a general lecture room, and artworks are also 
created in the same classroom. Students can also do 
fieldwork to get ideas for their work while attending a class 
or on campus. 
     In this section, the concept and contents of the practical 
training in the Media Expression Workshop 1 will be 
explained. Many of the issues that are the results of the 
training will also be discussed. I would also like to mention 
the literacy that is necessary in creating contemporary 
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・第 1 課題 カメラを持って旅に出よう。
記録としての写真について、多様なテーマ
を通じて体験的に学びます。 
・第 2 課題 スケッチブックに記録しよ
う。スケッチブックに、様々な現象や感情
などを記録をしていきます。 


































2 第 1 課題 カメラを持って旅に出よう。 
講義 記録としての写真 
3 第 2 課題 人物写真と風景写真を撮ってみよう。 
4 第 3 課題 「決定的瞬間」を撮ってみよう。 
③ スケッチブックによるワークショップ 
5 第 1 課題 スケッチブックに記録しよう。 
講義 スケッチの技法 
6 第 2 課題 架空の研究発表を行ってみよう。 
7 第 3 課題 模写 
8 第 3 課題 コラージュ 
④ 音によるワークショップ 
9 第 1 課題 日常の音に注目してみよう 
講義 日常の音に注目してみよう 
10 第 2 課題 フォーカスする 2 
11 第 3 課題 繰り返す音 1 
⑤ テキストとパフォーマンス 
12 第 1 課題 パフォーマンス 
講義 テキストとパフォーマンス 


























































図1 作品例「時間とボールペン 」とキャプション 
 
同宿題 








































































































































































わる。地中から大地のエキスを吸収することにより、 葉 → 
























16 Tsukuba Studies in Art and Design, no.24, 2019
 7 





















































第 1 課題 動きや音を拾う 
 ジョン・ケージによる、作曲や演奏に偶然性を取り入
れた（チャンス・オペレーション）音楽を参考として紹



























図 16 作品例2「駅の音」キャプション 
 
 




















図 18 作品例2「教室の特徴を示す音」キャプション 
 
宿題 フォーカスする 2 













図 19 作品例「法政大学の特徴を示す音」キャプション 
 
第 3 課題 ミニマル・ミュージックと音 
 スティーブ・ライヒによる音の繰り返しによる《It’s 























図 21 作品例2「教室内繰り返す音」キャプション 
 





















































制作するキャプションの内容は、 1 タイトル 2 サイ
ズ 3 材料  4 解説（100字程度） 
 
 































































注 1 Schneider, Arnd Wright, Christopher Between Art and 









注 3 2015 年度の学部カリキュラム改正による。 
注 4 ハインツ・ビュートラー監督作品、原題「Henri Cartier 
Bresson Biographie Eines Blicks/Henri Cartier Bresson: The 
Impassioned Eye 」2003年 



















メディア表現ワークショップ 3  シラバス
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=18108
06&nendo=2018&gakubu_id=国際文化学部





表 1、表 2 法政大学国際文化学部シラバスを基に筆者作成 
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